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に辞書使用についてのアンケート調査（2011 年 1 ～ 2 月）2) を、さらに文章を書く際の学習者

































み「CEFR」（Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assessment. 外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠）の考え方を基礎とし









































細は 鈴木 2012b）。このアンケート調査では、自由記述による回答を求める以下の 2 つの質問
項目を設定している 10)。
表 1　アンケート調査における自由記述による回答を求める質問




































If you have your own method of using a dictionary or have something you keep in mind 

























Do you feel any awkwardness in using a dictionary?  Please specify if you do.
　
　質問 11 は、辞書の使い方の工夫について、質問 12 は、辞書の使用をめぐり不便だと感じる
ことについて、それぞれ回答を求めたものである。辞書を使う時に気をつけていることや工夫
していることがあると答えた回答者は、アンケート回答者全 117 名中 22 名、辞書を使う時不
便だと感じることがあると答えた回答者は同じく 117 名中 34 名で、いずれもその全員が具体
的な回答を記している。
3.2. 「SCAT」による分析
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　ここでは、学習者の日本語レベルを１つの手がかりとして辞書使用のスキルの養成のポイン



















　以下、表 2 には、初級～初中級レベル回答者の回答内容の SCAT による分析結果を、表 3 に
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コードで示すと、「初級」は 100 レベルおよび 200 レベル前半、「初中級」は 200 レベル後半、「中級前期」
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Improving Japanese Language Learners’ Skills in Dictionary Use:
A Qualitative Inquiry Applying “SCAT”
to an Analysis of the Survey of Foreign Students Dictionary Use
SUZUKI Tomomi
　　The purpose of this paper is to propose suggestions for improving Japanese language 
learners’ skills in dictionary use based on an analysis of responses to open-ended questions 
asked in a survey on dictionary use. For the analysis, I applied the qualitative method called 
“SCAT” (Steps for Coding and Theorization) to investigate what kind of problems dictionary 
users have and how they invent strategies to use the dictionaries effectively. 
　　The survey was conducted via questionnaire and targeted foreign students learning 
Japanese language in the Japanese Language Program at the Tokyo University of Foreign Studies 
(JLPTUFS). 117 responses from speakers of various native languages and Japanese levels were 
collected. The survey asked students about their daily use of dictionaries and included two open-
ended questions asking them to describe their own usage methods if they have any and explain 
awkwardness felt in using dictionaries. A total of 56 students replied to those questions.
　　Through an analysis of all answers collected, I formulated suggestions to encourage 
Japanese language learners according to language levels from elementary to upper-advanced. 
The points provide recommendations to improve learners’ ef fective use of dictionaries, 
particularly for improving writing skills. The objective of the suggestions is to facilitate sharing 
of information about the variety of dictionaries and dictionary applications among learners, and 
to clarify advantages and disadvantages of different dictionary types in order to help learners 
develop better strategies for solving problems encountered while using them.
